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ber gjllliiongfonferena in ber StoninE S1-ofibellbutg'
eDoitg'
irr $ommtifton bei ber Suobonblnng ber Eerliner
TrriifoniirfeuiOcft, lBctttn ilo' 4s, Bdebcnlttoie e'

ruon

t.
,\rier

felt i[1r einen @6fimo,

or fibt im ,fraiof utb ilt

frob,

r\icnn ibm ein rei$er ffong gelingt
llrrb er uiel Sildl' no6 .boule bringt.
:liod1 froler ift er, toenn li$'6 l6idt,
!trrfl einen Oeebunb er erblidt.
ttr tnirft al6bolb no$ ilm ben Opiefi
llrrb trifft ben Oee[1unb gcnE geh-i!.

0o ftelf ein neifier $dt,
tier, gar fett unb f6mer.

Dodl ltebl

liru

grofied

Ittiirb er mit feinen f$orfen $rollen
'lii0llei6t ben fletner $Jlcnn onfol[en,
.:,0 urufi ber .Rampf gefdfpttdl fein!
Irorl treiB ber Gdfimo. Sflein
(r'r Dc$t ed mutig, tnirft ben 6peer,
llrrh tot liegt auf bem @i6 ber Edr.
'Doo $leif$ unb Sett lct feinen lBert,
irnrm irob ber lJtcnn ns6 ,boule.febrt.

.&t

IBo ift ber @6fimo 6u Scu6? -_
.\n Srbnlonb, bo fieft'd trourig cu6.
Tiiobin man blidt, o tre!, o nell!
lliur 6$nee unb 0i6 unb Gi6 unb 6{nee'
lDer IBinter mdlrt bi6 in ben IJtoi,
'fer Oommer ift gor balb uorbei.
mit 3tu6t'
'l.Itnn iiebt feiu 8etb, bebecft
Itu$ Sdume mon uergebli$ iu$t.
'liur bs unb bort ein fleiner 6trouS,
irn Oommer 0ro6 unb Seeren ou$.

So6 iit ber @6ftmo
'.liteil er mit toenig ii$
cretn Sinterllcu6,

uergnfigt,
begnfigt.

nist

I1e[, boS trarm,

irot Senitet nur cu6 €eelunb6barm.
.i.rineir gelt motr gebfrcft au6 $mang
'!urd1 einen niebetn, fdlmcten Oang.

3m Oommer ober mtrnbert er
:tjiit Srou uttb .Rinbetn llin unb ler
tinb tcgett bonn in feinem $elt
tislb, bo, bolb bort, tto'6 i[m geffiflt.
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@rbnloub fdbrt no$ fetne So[t
lion 6irb nad1 ltorb, uou $e[t nodl D[t;
!lu$ ftef;t e6 molt no$ lcnge cn,
tiid bort gebt eine Gifenbo!n.
!|lie rnodlt ber O6fimo ed nun,
lllcnn er mill eine ffieiie tunlz
(tr fommt ni$t in Eerlegenfeit,
llnb fei ber lBeg ou$ no$ fo mett.
$m lBinter, benr ed.tff$tig fror,
i.iolt er ben f$moten 6$[itten uor.
:lldtt 6unbe linb rof$ angefpannt,
lonn ge[1t e6 im Oolopp bur$'6 8cnb.
Oodr ilt bie 9ee befteit uom @iie,
lJlo$t er im Seiberboot bie ffieife.
Ca felt er Srou unb Jttnber brouf,
Donn fliegt e6 fort im f$nefien 8ouf.
im ,Roicf fd$rt er nebenfer,
$rt gelt e6 tuftig burdl bo6 lJfeer.
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Oin I)tonn, $on6 Ogebe lief er'
ttorn einft na$ Otbnlonb ilber'6 TJleer'
'l$nd ffibrt iln in bad folte 8onb,
')iro ni6t6 o16 edlnee unb @i6 er fanb'/
Or nor baleim geneien 3ruor
(tln tteuer $oitot man$e6 Sobr.
l{llein iein 6era liefi if)m ni6t Sub'
(iti trieb iln fteto ncS Orbnlottb 3u'
:il tebren bort, bod Selu6 Glltiit
'Dcr Seilcub oller SJten[{en ift'
Oie G6fimo bo$ blieben falt.
; ic
jutrg nie alt.
liSrten ni4t io
!)nri Setnen hielten fie gering
llub meinten, e6 iei rrnnfi$ Sittg'
,r;,0 girgen ruolt geln $cl1re !in,
,;ic dnberten nidtt ibren 6inn.

5.

Sctb folgten cnbre Soten no$.
iJfoei bon benfelben \ie$en 6to.$.
Oer britte tocr etn $immermonn,

eer sauib [lie$, ein G:ilouben6mann.
Oie fomen ler ron ,lerrenfut
llrrb [loften olle guten TJtut.
,\louil botten fie gebaut ein .Fou6,
Oo brodl bie Slatternfronff1eit cu6.
gan3en Sonb tnor grofie !tot,
llrrb uiele roffte [in ber tob.
So llolfen jie on iebem Drt
llnb ttbfteten mit 0otted Sort.
llnb o[6 bte ,Rronffett mm uorbei
i:o lelrten fie bad Eolf gcrt treu
faneben aber ndlpten fig
fie fiiflionare frirnrnerlidl.
ffiiuf $a!re lcben fie gefdt
fcn !ei['gen 6amen frfrb unb lpdt.
lierloren fdlien bie 6oot 3u fein
llrrh brang bo$ in bie ,$er6en ein.

'im

fi.

Senn 0otte6 @tunbe enbti$ f$lug,
Eed bem $eibenrolf 3u Sieb'
Oie Orcngelien in ein Sudl
lluf grbntdnbiidl einit nieberfdlrieb.
So trot etn G6fimo leran

$16

$t

llnb fragte : ,€,qg' ,oco idtreiblt bu lJtonn ?'
lOer SJtiflionor er36![te bo

tion 3elu6 unb bon 0olgctflo.
llnb bem .Roiamof ging'6 but$'6 ,[er3,
tlr rief, benegt lon ffieu unb 6$mer3:
,,!tie bot bo6? 6o9' mir'6 no$ einmol
i$ mb6te au$ gern ielig tuerben!'
Oo beuid1te Sreube cl[3umcl
,Sotrobl im $immet mie ouf Orben.
ltointnof rcurbe nun ein 6!rift;
r\)etquft unb Oomuel gencnnt,

et ben 6enen treu befonnt,
Eis gldubtg er entl$lafett iit.

.!.rct
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l.

i)ier fonnft bu roa6 uon Orinlonf fehn
'irad benfft bu, ift roofl bcr gei$efrn?

{i'i

prebigten on biefem Drt

,ie erften Soten 0ofte6 Sort.
erfted gcu6;
Sier bouten fie
'!'r*nn tocrb ein fleined $brflein brau6,
f

ilr

li,"riberrnbut Icben {ie'6 genonnt,

rr:,':il

lie uon ,[errnbut ouBgeionbt.
[9rft oor'6 rur eine fleine 66ar,
i,rr melrte ftS ron gclr
3u gc!r.
i ,ilqn fcm ber clte $immermcnn,
i',rir Sobib
liefi, ber Gloubendmonn
tircf 0rbnlanb lin 6um anbernmcl
llr,b rcute einen Sirdleniool.
'rDrcrrf meif1ten fie bod ,Rirglein ein,
t nir mo4fe eine ffreube ietn.
),rtibrnbert Oeelen iongen fro!,
ilr,it olle tparel O6fimo.

x

$m roullen tonl,

i*

Ytorb unb 6frb
\'llun ein ganS neue6 Seben blitltt.
Os6 ,beibentum mit $auberei
Itnb (grauiomfeit iit nun uorbei.
,tjier fiellft bu, hie on man$em Drt
.

'Die leutlein bbren 0otte6 Sort'
6ie fingen fromme ,Sieber gern
Itnb beten fleifig 3u bem .bertn;
Denn oftmold iinb um titgti$ Srob

Oie llermften in gor grofier l?ot,
llnb bie geringe lebenBfrcft
'llon Sronff1eit nirb bclb bingersfft.
€gnc6 finb fie rooll tn man6en Sirrgen.
(,iri $ill oft gor niSt redlt gelingen,
lJu fporen ffir bie fncppe $eit.
'Jiienn'6 ge[1t, tebt mcn in lteppigfeit.
lo$ mcn$em mirb'6 3ulelt no$ Ieib
'.I\\crn er ftellt uot ber Grigfeit.
1,rr, biele finb in fe['gern frrieben
l'lrru bieiem Sammeriot gef$ieben.
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